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Abstract
Recently, the slowdown of emerging economies is seriously concerned. This slowdown could 
be related to “Middle Income Trap”, the phenomenon that economic growth starts to slow 
rapidly in some middle income countries. In this paper, I surveyed the previous researches 
about “Middle Income Trap” and summarized the main issues, the theoretical frameworks, 
the factor to be “trapped”, and some possible solutions. According to several theoretical 
models and empirical analysis, the middle income countries would be “trapped” due to 
resource-dependent exports, low level education, or low quality regulations. In addition, I 
think that the development of financial market would be important to escape from “the 
trap” as well. Many previous researches indicate that the development of financial markets 
leads to economic growth. It would lead to capital accumulation by increasing savings, and 
more developed financial markets would encourage innovation. More surveys and empirical 




























本稿の目的は 2 つある。1 点目は「中所得国の罠」に関するこれまでの議論を整理し、問題
の背景と提示されてきた解決策を分類することである。そして 2 点目は「罠」脱却に向けた解
決策のひとつとして、金融深化の重要性を簡単に考察することである。本稿の構成は以下の通





出所：IMF World Economic Outlook













り GNI が 1,026 ドルから 12,475 ドルまでの国のことをいう。さらに細かく分類すると、1,026
ドルから 4,035 ドルまでを低位中所得国、4,036 ドルから 12,475 ドルまでを高位中所得国とし
ている。
ただし、「中所得国の罠」については決まった定義が存在しないのが現状だ。例えば
Eichengreen et al.［2013］では「3.5% 以上の GDP 平均成長率を数年間経験した後、それより






とでこの現象を確認している（図表 2）。図表 2 をみると、過去には米国や日本、香港、シン






















































第 2 段階である。そして第 3 段階に入るとき、高所得国となり先進国入りを果たすか、「中所














造的破壊力）。大野は第 2 段階と第 3 段階の間に「壁」が存在すると指摘する。前節で述べた
ように、第 1 段階から第 2 段階への移行、つまり低所得国から中所得国への移行は比較的容易
である（図表 3 参照）。この段階では労働コストの優位性があるため、外資規制の緩和や税制












































































ク療法”として最も知られる方法は「ビッグ ･ プッシュ（Rosenstein & Rodan［1943］）」で











































































































































3 Borenzstein et al.［1998］、Aitken & Harrison［1999］、Blalock & Gertler［2008］などを参照のこと。
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